































An Analysis of the Background of Japanese-style Tombs Built





















」，5 世紀後葉から 6 世紀前半頃に造営された栄山江流域の前方後円
墳の造営背景について考えてみたい。まず，第 1 節において，5 世紀前半頃に造営された西南海岸
地域の「倭系古墳」を構成する諸属性を概観しつつ，造営された地域の古墳や集落との対比から，
その性格について明らかにする。その中で，当時の倭と百済，栄山江流域の交渉の様態を検討して








大学校博物館 2011，全南大学校博物館・（財）湖南文化財研究院ほか 2015］，海南外島 1・2 号墳［国立













墳丘と外表施設　　野幕古墳は径 22m 程の円墳，雁洞古墳は径 36m 程の円墳，外島 1 号墳も径
23m 程の円墳と推定されている。一方で，ベノルリ 3 号墳は 8m × 6.4m 程の円墳と推定され，他
の古墳に比して小型である。また，野幕古墳と雁洞古墳では墳丘斜面における葺石の存在が明らか
となっている。
埋葬施設　　すでに指摘のあるように［金洛中 2013］，野幕，外島 1・2 号，ベノルリ 3 号の埋葬
施設は，北部九州地域に分布する竪穴式石室や箱式石棺との関連を考慮する必要がある（図 2）。例





















札鋲留眉庇付冑 2 点），外島 1 号墳（三角板革綴短甲），ベノルリ 3 号墳（三角板革綴短甲，三角板
鋲留衝角付冑）と，いずれの古墳にも倭系の帯金式甲冑が副葬されている点は特筆される。日本




















































1. 草堂山古墳　　2. ベノルリ 3 号墳


















獐洞遺跡（図 5・6）では，周溝をめぐらせ内部に複数の木槨を設置するＭ 1，Ｍ 2 号墳と，単独
の木槨墓 10 基が確認された。調査報告書ではＭ 1，Ｍ 2 号墳の造営時期を 5 世紀前半頃と想定し


















































































































































ことについては，ある程度の見解の一致をみている［高田 2012，大韓文化財研究院 2014 など］。また，










































1. 高敞鳳徳里 1 号墳　　2. 羅州伏岩里 3 号墳　
3. 咸平金山里米出古墳　　4. 羅州新村里 9 号墳













































左. 羅州新村里 9 号墳の埴輪　





1. 扶安竹幕洞祭祀遺跡　　2. 高敞鳳徳里古墳群　　3. 高敞七岩里古墳群　　4. 霊光月山里月桂 1 号
墳　　5. 霊光鶴丁里デチョン古墳群　　6. 咸平礼徳里新徳 1 号墳　　7. 咸平金山里米出古墳　　
8. 咸平長年里長鼓山古墳　　9. 咸平杓山 1 号墳　　10 . 務安高節里古墳　　11 . 長城鈴泉里古墳　　
12 . 潭陽古城里月城山 1 号墳　　13 . 潭陽聲月里月田古墳　　14 . 光州双岩里古墳　　15・16 . 光州月
桂洞 1・2 号墳　　17 . 光州明花洞古墳　　18 . 羅州伏岩里古墳群　　19 . 務安九山里古墳　　20 . 羅州
潘南古墳群　　21 . 霊岩泰澗里チャラボン古墳　　22 . 海南龍頭里古墳　　23 . 海南方山里長鼓峰古












































る状況［酒井 2005，徐賢珠 2006 など］も明らかとなっている。







































































1～4・15 . 2 号住居址出土品　　21・22 . 5 号住居址　　8. 6 号住居址　
































































































（ 4 ）――第 2 節の記述は高田 2012 の内容を踏まえたも
のであり，研究史の整理もそこで行っている。









































































































図 1　1：東新大学校文化博物館 2015　2：国立光州博物館・海南郡 2001　3：権宅章ほか 2013　4：筆者撮影　
図 2　国立羅州文化財研究所 2014，東新大学校文化博物館 2015　




図 8　埋葬施設・3：木浦大学校博物館・海南郡 2010　1：公州大学校博物館・天安温泉開発・高麗開発 2000　2：忠
清南道歴史文化研究院・孝昌綜合建設 2008　
図 9　森井 1966，高田 2014　左段の写真は筆者撮影　




図 17　岡山大学考古学研究室・天狗山古墳発掘調査団 2014，高田 2014
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An Analysis of the Background of Japanese-style Tombs Built
in the Southwestern Korean Peninsula in the Fifth and Sixth Centuries
TAKATA­Kanta
In the southwestern Korean Peninsula, some tombs were built based on the burial practices of 
Yamato in the fifth and sixth centuries. While recent studies are elucidating the background of these 
Japanese-style tombs, this article broadly examines the background of Japanese-style tombs built in 
the southern and western coastal areas of the Korean Peninsula in the early fifth century and keyhole 
tombs built in the Yeongsan River Basin in the late fifth and early sixth centuries.
Japanese-style tombs built in the southern and western coastal areas of the Korean Peninsula in the 
early fifth century were characterized by their nearness to the sea and their burial practices informed 
by those of small and medium-sized tombs in the northern Kyūshū region. These characteristics 
imply that the occupants of Japanese-style tombs had not assimilated into the local culture and were 
buried as foreigners. They seem to have been Japanese immigrants who played a substantial role in 
negotiations between Yamato and Baekje or other kingdoms in the Yeongsan River Basin. Moreover, 
the diversity in grave goods unearthed from local-style tombs in the southern and western coastal 
areas indicates the existence of local clans thriving with marine trades. The active engagement of such 
local clans based in major hubs along trade routes seems to have strengthened diplomatic relations 
between Yamato and Baekje or other kingdoms in the Yeongsan River Basin.
Keyhole tombs and local-style burial mounds built in the Yeongsan River Basin in the late fifth and 
early sixth centuries have similarities and differences in their burial practices. Although most previous 
studies suggested that they had been exclusive or opposed to each other, the fact that all of the clans 
that built these tumuli participated in a regional network of various trade routes and accepted new 
burial practices from Yamato and Baekje implies that these two styles of tumuli coexisted without 
excluding each other. From the perspective of local clans themselves, the selection between keyhole 
tombs and local-style burial mounds was a mere result of their decisions on what new burial practices 
to adopt and what relations to build with the central government of Baekje and Japanese immigrants.
In this sense, Japanese-style tombs in the Yeongsan River Basin are principally attributed to 
chiefs of local clans who had close relationships with Baekje and Yamato. Given that these local clans 
interacted so actively with Baekje and Yamato and that some of immigrants may have settled in the 
basin, it is also worth considering the possibility that some of the chiefs interred in Japanese-style 
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tombs originally came from Baekje or Yamato.
Key words: Yeongsan River Basin, keyhole tomb, Japanese-style tomb, immigrant, Kofun period
